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1.2 甘草精製粕 (Cake):上記の水浸出液に硫酸を加えて不純物を酸析 ・沈澱させたものである。写
真 1-b 1(.精製粕を乾燥したものを示した。暗褐色の粒状で，水溶液のpHは3.5程度の酸性を示す。
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Fig. I Purification process of Glycyrrhizin 

















サイレージ 2:甘草粕と精製粕を 20: 1の割合で配合したもの
















1 -1 成分組成:消化試験に用いた甘草粕および精製粕の乾燥試料の成分組成を表 11L示した。甘草
粕は 30%近い粗センイを含むが，一方NFEも40%程度含まれ，その大部分は殿粉である。精製粕の方
は粗蛋白質を約 60%含む。 精製粕の窒素の大部分は蛋白態のものである。
Tab1e 1. Chemical composition of materials 
Dried Pulp DriedCake 
Moist. 10.9% 5.7% 
c. P. 6.6 61.5 
C. Fat 5.5 2.3 
NFE 43.9 26.3 
C. Fib. 28.9 0.3 
c. Ash 4.2 3.9 
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* Basa1 diet contains 70% of beet pulp and 30% of wheat bran. 
Table 3. Chemica1 composition of experimental diets 
Diet 1 Diet 2 Diet 3 
Moist. 11.9% 11.6% 10.3% 
C.P. 10.3 9.2 23.1 
C. Fat 0.8 2.3 1.2 
NFE 60.2 55.2 51.7 
C. Fib 13.6 18.2 10.3 




1 -5 表51ζ消化試験より求めた甘草廃棄物の消化率を示した。乾燥甘草粕では乾物の消化率が 32.2
%，粗蛋白質は 10.0%，組脂肪は 62.7%，N E Fは47.3%，相センイは 33.7%であった。 乾燥精製粕
では乾物の消化率が45.9 ~話，粗蛋白質は 46.3% ，粗脂肪は 44.4 %， N F Eは45.0%であった。
1 -6 表 61乙以上の結果より求めた甘草廃棄物の栄養価を示した。乾燥甘草粕の TDNは38.2%， 
DCPは0.7%，NRは53.7であり，乾燥精製粕のTDNは42.0 ~ぢ， DC Pは28.5%， N Rは0.47
であった。乾燥甘草粕 30%，あるいは乾燥精製粕 25%程度の配合のものであれば，体重 20kgの山羊で1
日5-7 kgの良好な乾物摂取量を示し.栄養価も甘草粕で稲わら程度，精製粕で油粕程度のもので，反事号
家畜用の飼料として充分利用出来ると考えられる。
Table 4. Amounts (DM) of diet intake and feces excreted during the digestion trials 
Animal No. 1 No.2 No.3 
Intake 2643g 3524g 3524g Diet 1 
Feces 399 492 544 
Intake 3094 4411 2652 Diet 2 
Feces 904 891 1437 
Intake 2690 3586 3586 Diet 3 
Fec泡S 706 1076 1031 
Table 5. Digestion coefficients of Kanzo wastes 
Dried Pulp Dried Cake 
DM 32.2:1 2.5 % 45.9:1 2.3 % 
C.P 10.0:1 0 46.3:13.1 
C. Fat 62.7:1 2.8 44.4:1:7.9 




Table 6. Nutritive values of Kanzo wastes 
T D N 













lは甘草粕のみのものo サイレージ 2は窒素を含み，かっpHの低い精製粕を 5%添加したも
の， サイレ
ージ3は栄養源としてフスマを 5%添加したものである。
2 -2 材料の一般組成:表 81乙用いた材料の一般組成を示したσ甘草粕は生のものをビニールハ
ウス
内で2-3日間予乾して水分 70%程度に調整したもの，精製粕は生のものをそのまま用いた。





Table 7. Composition of ensiled mixtures 
Ingredient Silage 1 Silage 2 Silage 3 
Raw Pulp 100 100 100 
Wet Cake 。 5 。
Wheat Bran 。 。 5 
Culture of 0.1 0.1 0.1 
Lactic bacteria 
Table 8. Chemical composition of materials used for ensil1ing 
Raw Pulp Wet Cake Wheat Bran 
Moist. 70.5% 61.4% 12.2% 
C. P 2.5 22.6 15.7 
C. Fat 1.3 0.8 3.6 
NFE 15.4 13.0 62.2 
C. Fib. 8.1 0.4 3.6 
C. Ash 2.2 1.8 2.7 













C. Fat NFE C. Fib. 
6.4 44.8 30.8 
6.1 44.3 26.6 




















Table 10. Fibrous components of silages at 150 days' ensiling (% in DM) 
Silage ADF NDF Lignin Cellulose 
1 52.9 66.0 23.7 26.9 
2 47.2 61.7 22.9 21.2 
3 44.3 58.5 18.4 23.4 
Table 11. pH value and volatile fatty acids composition of silages at 150 days' ensiling 
Silage 1 Silage 2 Silage 3 
pH 4.6 4.6 3.9 
Total VFAs 3.62% 2.65% 1.60% 
Acetic 1.13 1.34 0.28 
Propionic 0.13 0.14 0.02 
Isobutyric 0.18 0.21 0.03 
Butyric 0.69 0.75 0.10 
Valeric 0.15 0.17 0.02 
Caproic 0.04 0.04 。
Lactic 。 。 1.15 
ことが推定された。
2 -6 サイレージの給与試験:一日 6kltの配合飼料を摂取している体重約430kltの成牛に甘草サイレ








体重約20kltのザーネン種去勢山羊を用いた消化試験から，乾燥甘草粕の栄養価は， TDN38.2%， DC 
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SUMMARY 
The process of separating and purifying Glycyrrhizin, a medical ingredient, from the 
Kanzo (Glycyrrhiza glabra Linne) roots produces large amounts of wastes. Faced with the 
problem of disposal of these wastes in the environment, we intended to find a use for them 
as animal feed. Two kinds of Kanzo wastes occur in the different steps, Pulp and Cake. 
The digestion trials by goats (BW ea 20Kg) showed that the nutritive values of the 
dried Pulp are 38.2% of TDN, 0.7% of DCP and 53.7 of NR, and those of the dried Cake 
are 42.0% of TDN, 28.5% of DCP and 0.47 of NR. 
Ensiled for 150 days in summer, the wet wastes could be preserved without any putre-
faction. The offensive odor, peculiar to the wet Kanzo wastes, disappeared and the 
produced silage odor enhanced the palatability of the wastes for the animals. It was found 
out too that addition of appropriate stuffs, such as wheat bran, can make it still a better
 
silage for animals. 
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